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日本における騒色公害の系譜とその解決















































































ながら読者にはその色彩については示すことができない）｡ 前年の 8月に都庁街を走るミニバス 13台
がまず新カラーとなり，その後当時 2090台あった大型バスのうち新規購入車を中心に 228台がそれに











くなるほどでした」（NIKKEI ARCHITECTURE，1987年 8月 24日）というものであった。また色彩の
専門家は「首都を走る公共輸送機関としてはイメージが悪い」，また「JISで決められている安全色彩の






































































　1985年（昭和 60年）9月下旬，東京世田谷区太子堂 2丁目の 12階建てマンションの屋上に日本マク








（昭和 61）年 3月 8日住民側との合意にいたった（NIKKEI ARCHITECTURE，1987年 8月 24日）。
　合意内容は，赤色ネオンは使わない，住民側の点滅式をすべて中止して欲しいという要望に対し，4






















月 24日ビックカメラに対して全国で初めて改善勧告を出した（日本経済新聞，1986年 10月 25日；
NIKKEI ARCHITECTURE，1987年 8月 24日）。ビックカメラ側は最終的にこれを受け入れ，1987（昭


































で高さ 44 mの高層建築は規制されていなかった。明和地所は都の建築確認を受けて 2000年 1月から
建設に着工した。それを知った上原公子市長は同月急きょ臨時市議会を招集，周辺の建物の高さを
20 m以下に制限する条例を可決，2月 1日に施行した。しかし会社側はその後も工事を続け，2001年
12月に完成した。マンションは東西南北の 4棟で全 343戸，2002年 2月から分譲が始まり，うち 229






















　■明和地所などに対する「20 mを超える部分の撤去を求める住民の訴訟」　2002（平成 14）年 12月
18日に東京地裁（宮岡章裁判長）は「抽象的な景観権は直ちに認められないが，景観利益はある。」と




売新聞 2004年 10月 27日）。
　■明和地所による国立市に対する損害賠償などを求めた訴訟　
2002年 2月 14日，東京地裁（藤山雅行裁判長）は「景観保持の必要性を過大視している」として同市















































































































































































































              
A line of noisy color pollutions in Japan and their solutions
MITSUBOSHI Muneo




　Several cases in noisy color public pollutions in Japan were described with pictures.  There included 
were the cases of Tokyo municipal bus in 1981, neon signs of a McDonald
,
s in 1985 and a building of Bic 
Camera Company in 1986.  The author called those three cases “The biggest three noisy color pollutions 
in Japan”, since those three pollutions, the author says, made Japanese conscious to noisy color.
　The author suggested four possible solutions as below:
　a. Zoning, i.e. the buildings or the signs with very vivid colors should be restricted into a limited area.
　b. Vivid colors should be restricted in lower places, from which pedestrians can see only a part of it.
　c. Vivid colors should be decreased in size.
　d. Vivid colors should be decreased in saturation. Vivid red or orange colors can be replaced with brown 
or beige or something like low-saturated colors.
　Finally the difference found between Japan and European countries and the United States concerning 
the severeness for noisy colors was briefly discussed.
                
